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The development of methods for utilizing Waste Plastic, which have a negative impact on the 
environment, is an urgent social issue. Fuel use by oiling is expected as one of the utilization 
methods. In addition, 1-Butanol is a type of biofuel that can be produced by ABE fermentation 
method. Compared to ethanol, it has a large calorific value and is expected as an alternative fuel. 
This experiment has been carried out to examine the effects of the Waste Plastic Decomposition 
Oil (WPDO) and alcohol (1-Butanol) fuel addition on combustion characteristics for the small 
gasoline engine. The main results are as follows; 
(1) The CO emissions decrease by addition of the WPDO and 1-Butanol at any engine loads. 
(2) The NOX emissions increase by addition of the WPDO and 1-Butanol at any engine loads. 
(3) The CO emissions decrease with increasing additional ratio of WPDO and 1-Butanol. 
(4) The CO2 and NOX emissions increase under the addition ratio over 15% for WPDO and 1-Butanol. 













































Octane number = 120 − 2 × Cetane number     (1) 
 
供試燃料は以下の式(2)の通り体積割合で燃料作成を行













Table 1 Fuel properties 
 
 




 Fig.1 に実験装置概要図，Table4 に供試機関の主要諸元
[1]を示す．実験に際してまず，燃料にガソリンを用いて供試
機関（ヤマハ発動機株式会社 EF2300）の暖機運転を十分




















Fig.1 Experimental devices 
 








(1) WPDO の添加率が燃焼特性に及ぼす影響 







CO の排出濃度は全負荷領域で WPDO 添加においてガ































 Fig.4 に WPDO 添加率を 5vol.%と固定した際の各負荷
条件に対する燃焼生成物の排出濃度を 1-Butanol添加率を












Fig.3 HC emission and Exhaust gas temperature 

























Fig.6 に負荷を 900W と固定した際の 1-Butanol 添加率に
対するWPDO添加による排気温度及び燃焼生成物の排出
濃度の変化を，Fig.7 に WPDO 添加率に対する 1-Butanol
添加による排気温度及び燃焼生成物の排出濃度の変化を
示す． 




察されていない．特に 1-Butanol 添加率 15%の場合の










こで，Fig.7 より 1-Butanol 添加による CO 排出濃度は，
WPDO の添加率に関わらず，ほとんどすべての条件で 1-
Butanol 添加率増大に伴って CO の排出濃度は減少した．
また，WPDO 添加率の変化による CO 排出濃度減少の大
きな差異は確認されないことから，CO排出濃度の低減に
は 1-Butanol 添加率が大きく作用すると考えられる． 
CO2の排出濃度は WPDO添加による影響として，Fig.6 
 
    Fig.4 Emission due to change  




Fig.5 HC emission and Exhaust gas temperature due to 
change 1-Butanol addition ratio 
 








様に WPDO 添加率増大により不足する酸素を 1-Butanol
が補い，完全燃焼割合が増大したことが理由であると考











































































(1) COの排出濃度は，WPDO 及び 1-Butanol添加によっ
て，どの機関負荷においても低減する． 
(2) NOX の排出濃度は，WPDO 及び 1-Butanol 添加によ
って，どの機関負荷においても増大する． 
(3) COの排出濃度は，WPDO 及び 1-Butanol添加率の増
大に伴って減少する． 
(4) WPDO 及び 1-Butanol 添加率 15%以上で CO2，NOX
の排出濃度は増大する． 
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